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質問文生成元：Sally bought a white car.
The car is small.
質問文：What did Sally buy?
解答文：She bought the small dog.























質問文：Who is Jean’s brother?
解答例：Ted.
(f2) Yes/No, 代名詞 + {do(does,did), 助動詞, be
動詞 }
質問文：Is Ted Jean’s brother?
解答例：Yes, he is.
(f3) 必須情報 + {do(does, did),助動詞, be動詞 }
質問文：Who is Jean’s brother?
解答例：Ted is.
(f4) 解答指示語 + be動詞 + 必須情報
質問文：Who is Jean’s brother?
解答例：It is Ted.
(f5) 平叙文
質問文：What did Sally buy?
解答例：She bought the small ring when she
stayed in Tokyo.
(f6) Yes/No, 平叙文
質問文：Did Tom see a man who was reading a
book in the park?

















3. 3. 2 予想正答文との比較による正誤判定 [10]
3. 2で述べた解答文の形式のうち，解答文の種類が












3. 3. 3 意味比較による正誤判定
3. 2で述べた解答文の形式のうち，前節の比較によ

























































I や you が用いられていた場合も「代名詞の不一致」
と判断する．





Table 1 Rules on using pronouns.
例えば，テキスト文 “Sally bought the small car.”に
関する質問文 “What did Sally buy?” に対し，定冠




























ことがある．例えば，a. “May took Jeﬀerson to the
lake.” と解答すべきところで，b. “May went to the
lake with Jeﬀerson.”や c. “May and Jeﬀerson went
to the lake.”と解答する場合が考えられる．これらの









概念として go があり，take の動作対象は go の動作
29














“Lucy caught cold in winter.” に対して “Did Lucy
catch cold in summer?” という質問が出題され，学
習者が “No, she caught cold in winter.”と解答した















文 “What did Sally buy?”の生成元が “Sally bought
a white car.” であり，その後に同一の car のことを
述べた “The car is small.” という文があったとする．
この場合，質問生成元以外の文中の形容詞を使用して




























































例えば，“Eva ﬁshes for her mother.” という英文




C1：Eva ﬁshes [] her mother.
(d1) 動作属性の前置詞を省略した





C3：Eva ﬁshes her mother.
(d3) 動詞 ﬁshを他動詞として用いた
(d5) 動作対象 her motherを挿入した
d1及び d2は構文的誤りである．図 3に，これらの
解釈及び相違点の関係を示す．同図からも分かるよう








4. 2. 2 構文的あいまい性の解消
前置詞句など修飾語句の係り受け関係にあいまい性
が生じる場合がある．例えば，“Tom saw a man in























4. 2. 3 自然言語処理結果の選定の限界
構文的・意味的あいまい性の解消だけでは，あいま
い性を解消できない場合がある．以下に例を示す．
質問文生成元：Tom sings a song.
質問文 ：Who sings a song?
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Fig. 5 The semantic information of the story.
図 4 物語文及び質問文
Fig. 4 A story and questions.
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論文／英語物語に関する質問応答のための意味比較による正誤判定
表 2 (f5) 及び (f6) の形式の解答文の数
Table 2 Number of answers written in (f5) or (f6).
表 3 解答文の数
Table 3 Number of answers.
表 4 解答文のバリエーション数
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